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EMPLoYEE INFORMATION  AND CONSULTATION  RIGHTS :  COMMISSION  APPROVES
AMENDED  PROPOSAL  (1)
At the initiative of Mr Ivor Richard, the Commission has just approved the
amended proposaL for a directive on workensr information and consuLtation
r.ights. The text, more commonly known as the "VredeLing directive", is the
nevised version of a proposaL first  approved by the Commission in October 1980 (2)
It  specifies the procedunes to be foLLowed by companies, in particutar
muLtinationaL enterprises, in respect both of information to be provided
regutarIy to their empLoyeest representatives, and of consuttation with them
ahead of management decisions IikeLy to have serious consequences for the
workforce.
Starting point of the proposa[, and its major rationaIe, is that information
and coniultation rights of workers are by and [arge Limited to the Locat LeveL,
and thus no tonger conrespond to the reaLity of corporate decision-making,
which now often takes p[ace at a higher, or group, Levet, and in the cases of
transnationaL operations often in a country other than the one where workers
are seeking information or consuLtation.
Hence the present proposatrs emphasis on information and consuLtation rights
for workers subsidiaries of companies emptoying at Ieast 1r000 workers in
the Community. On information, the proposaI provides that management of the
parentcompanyshouffiEtothemanagementofitssubsidiariesinthe
Community information  both of a generaL and sectoraLLy specific nature on:
company structure; the economic and financiaI situation; the probabLe
deveLopment of the business, production and saIes; the empLoyment situation
and probabIe trends; investment prospects.' This shouLd be provided at Least once
a year, and any updates of this jnformat'ion  suppLied to the sharehoLders  or
creditors shouLd aLso be suppLied to workers representatives.  FaiLure by
tocaL management to meet these information obLigations to the workforce can
Iead to worker representativest approaching the centraL management in writing-
In addition, faiIure by companies to appLy the directive.wiLI be sanctioned in
Member State Iaw.
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0n consu,ltati,on, the Bnonosa,l. enjojns cent.raL management to forr'lard precise
information to the manag€ment of each subsidiary concerned by decisions
LiabLe to,have serious con'sequences for the interests of its employees in
the Community.  The Commission beLieves that in principIe this consuLtation
shouLd take p{ac.e'before  t,he ftnaL decision is taken and that it  shouLd take
p(ace betweem parties empol€red to take decisions. Lega[ recourse wiLL be
arya..iLabLe to ||Jorker representatives  in cases where the directivers consuLtatiOn
reguir,ements  have not been met. t4eanwhiLe,  as for the information provisions,
the consuLt'ation  prov'isions are to be backed up by f{ember State sanctions'
0n secrecy and cgnfide-CIlj-el-ilL, tfie .proposaL permits fllarulEement to w:ithiro[d
information from the above procedures if  it  is secret, ad to require employees'
representatives to treat certain information  which is given them as confidentiaL'
However, a tribunat or other authority must be provided to settLe disputes
about the secrecy pnovisions-
There foLLows in t'he Annex betow a deta,{ted anai[ysis o-f the key art'icles of
the arnended dratt,r,revisj'on of 'uhich has sought to ta'ke special account of the
views expressed by t'he Eu.ropean.par[{ament  in its oBinion on the proposaL given
on 14 December 1982- This assessment see*'s to sutt ine both the principal
points of each r*ir-,pnr"'is$on and to ird{cate.where appropriate  any signifjcant
changes in respect of the 'oriEi,nalr  11980 text '3 !
It ANNEX DETAILED  ANALYSIS  OF KEY SECJIONS  OF THE PROPOSAL
The stnucture of the draft directive has been gneatLy simpIified in nespect
of tffifrfraL  1980 text by merging the oLd sections II  and III,  which deaLt
separateLy with muLtinatjonaLs and "compLex undertakings"  operat'ing within
one Member State. - The new Articte 2 is designed to embrace both situations,
and the subsequent ArticIes then appty equaU.y without the need for dupLication.
The presentation of the text has atso been improved by the addition of a more
detaiLed preamble which responds to the scale of recent deveLopments  in
Community LegisLation on [abour [aw and company Law, and the need to specify
the objeltiu"s of the present proposaL more ctearLy against this background-
Look.ing at the individuat ArticLes, the revised version of ArticIe 1 profits
from the recent adoption of the 7th Directive on consoLidated accounts (1) for the
definition of a parent undertaking (no Ionger the "dominant" undertaking),
introduces the concept of a "LegaLLydependent"  estabLishment, and retains the
originaL definition of empLoyeesr  representatives, which is itseLf the text
used in the Directive on Acquired Rights (2) -
ArticLe 2 appLies to subsidiaries in the Community which are part of a group
f,}- compan.ies  empLoying'at Least 1r000 workers in the Community and speci f ies
that if  the rrnrg"r"nt oftheparent company is Located outside the Community,
the subsidiary concerned in the Community wiIL normaLLy be responsibte for
the obLigations'imposed  by the Directive on information  and consuItation,
Articte 3 estabLishes the revised procedure for the reguLar transmission of
frf-rmation  under the Directive. It  differs from the original text of 19E0
by requiring information to be passed annuaLLy rather than six-monthty  (but
with up-aating if  such information is g'iven to sharehoIders or creditors);
by adding a riqrirement for specific sectoraL and geograph'icaL  information;
fy using a s.imptified Iist of information to be suppIied (most of which is
simiLar to those provided in appLication of the 7th Directive); by specifying
that the right to approach the parent for information not received from the
subsidiary is Limited to an "approach in writing"; and (by reference to
Article 7) [imiting the information to be passed to take account of the need
to preserve secrecy.
ArticLe 4.  The revised Articte sets out the procedures to be foLLowed  where
;  con-s,Jtfation is made necessary by a proposed dec'ision of a parent undertaking
',which is LiabLe to have serious consequences  for the interests of the emptoyees
of its subsidiaries in the Community". The Commission beL'ieves that in
pr.incipLe consuLtation shouLd take pLace before the finaL decision'is taken,
and that it  shoutd take pLace between parties which are empowered to take
decisions :  within this framework the Articte
-  modifies the origii;L List of circumstances that require consuLtation;
-  provides for the excLusion of secret information in the same terms as
fon ArticLe 3zand for a specific consuLtation procedure where information
has accordingLY be :n withheLd;
-  revises the pnocetiure to be fol.Lowed during the "given period" (30-day
minimum after the information required'is discLosed) to cLarify that the
proposed decision may not be impLemented within the period unIess the
ooinion of the ernployeest representatives  has been received.
( i  P-47, l{aY
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This provision repIaces the "by-pass" to the parent and specifies that the interim tribunaI procedures -  considered by the parIiameni as an aIternative systen of redress - are intended chiefty to ensure application by companies of the information and consuItation  obIigations :  there is no provision for pro[onging  the given period from the date when the information is disc[osed and thus no possibiLity of a veto on decision-taking.  penaLties
for faiLune to comp[y with the obLigations laid down in this Artic[e wiL! be apptied aft.er the event and shouLd be sufficjent to ensure its apptication.
Articte 5 introduces a variety of speciat conditions to meet particu[ar
circumstances- It  reta'ins the possibiIity of creating a consuLtative body by agreements between the management and empLoyees  which wouLd represent atL the emptoyees of a parent and its subsidiaries in the Community. rt  provides
an optionaL Lower limit on the size of the subsidiary (or estabtishment) to which the Dinective shouLd apply (in pLace of the fixed thneshoLd of 100 workers); and it  gives Member States the option of permitting information ancl consuttation to take ptace directty with the employees :  thir js intended to be an option for enter.prises  r.rhich have an estab[istreo'trrJition of informing and consuLting the wofkforc€ a.s ind:iv'i.duats, and it  does not timit the right of emp[oyees to act through representatives if  they choose.
t
t
The main remaining ar'ea of generaI intenest is the new provision on secrecy and confidentiatity contained in ArticLe 7.  The Articte permits management to rithhoLd information f'rom infoffi-Tnd  consuttation  procedures if  it is secret, and to require employees to treat certain information t.lhich is gi
danger its interests or lead to the faiture of its ptans,,- and confirms the proposaI for a tribunat (or other authority) procedure to settte disputes on the secrecy provisions.
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DROITS DI INFOR'VIATION  ET DE CONSULTATION DANS LES ENTREPRISES :  LA
COMMiSSION APPROUVE SA PROPOSITION  AMENDEE (1)
A Lrinitiative  de M. ivor RICHARD, La Commission vierrt drappnouver La proposition
amend6e de directive sur Les droits drinformation et de consuttation  des
travaiLleurs.
Ce texte, pLus connu sous Le nom de "Directive VredeIing", est La version
amen<J6e  de Ia prooosit'ion initiaIe apprcuv6e par la Commission en octobre
1980 (2).  IL pr6cise Les proc6dures  oue dcivent suivne Les entreprises, en
particuLier transnationales,  concernant i  la fois L'inforriation A communiquer
aux repr6sentants des travaiLLeurs et Ia consultation e engager avec eux Lorsque
des d6cisions orises par La direction sont susceptib[es dravoir de s6rieuses
cons6quences  pou!' tes travaiLLeurs.
La proposition a trouv6 son point de d6part et sa motivation principale dans
te fait  aue tes droits drinformation et de ccnsuttation des travaiLIeurs sont
cantonnds au niveau LccaL, ce qui ne correspcnd plus A [a r6aLite du processus
de decision qui se d6noute te pLus souvent A un niveau plus 6[ev6, ou au niveau
du groupe, et dans Le cas drop6,rations transnationat6s, dans un autre pays gue
ceIu'i od: se trouvent Les tnavai LLeurs qui veuIent €tre .inforrnes ou consuLt6s.
La pr6sente proposition  met Lraccent sur Les drcits des travaitLeurs  des fiIiaIes
de soci6t6 empLoyant  au moins 1 000 travaitLeurs  dans La Communaut6, A 6tre
inform6s et consuLt6s.
Pour ce gui concenne Irinformation, [e texte prdvoit que la direction  de
Lrentreprise rndre doit transmettne A La direction de ses fitiales dans La
Communaut6, des infcrnations i  ta fois gdn6raLes et spdc'ifiques a certains
secteurs, sur :  La structure de Lrentreprise, sa situation d'ccnom'ique et
financi6re, Lrrivolution pr6visibLe des affaires de Ia production et de Ia vente,
La situation et Lr6voLut'ron pnevisibte de Lremotoi, une indjcation sur lt6votution
previsibIe des investissements. Ces informations doivent 6tne communiqu6es
au moins chaque ann6e, mais si eL[es sont mises A jour et transrnises aux
actionnaires ou aux tituIaires de cr6ances, elLes doivent 6tre 6gatement
transmises aux reor6sentants des tnavaiLIeurs.  Au cas oLr La direction Locate
manquerait A son obLigation drinformer tes repr6'sentants des travaitLeurs,
ceux-ci seraient autol"is6s A stadnesser par €crit i  Ia direction centraLe.
Par ai tleurs, le ddfar.rt d'aopLication de La Cirect'ive par les entreprises,
serait sanctionne  conform6ment au droit nationaL
.t  ..
(1)  Prooosition modifi6e de Cirect'ive sur Irinformation  et la consuttation
des t rava'i I L eurs, C0M (83) ?92 f 'rnaL
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pour ce qui concerne ta consuLtation,  La proposition'impose i  La direction
centraLe, de transmettreffiTormStions  precises i  La direction de chaque
fiLiaIe concern6e par des decisions susceptibLes dravoir des cons6quences
graves sur tes int6r6ts des travai[[eurs de ces fiLjaLes dans Ia Communaut6,'
La Commission estime que La consuLtation doit 6tre engag6e avant que Ia
d6cisjon sojt arr6t6e et se d6rouLer entre des partenaires habitites  A
prendre des d6cisions. Des moyens t6gaux de recours sont accord6s aux
representants  des travajLLeurs  au cas ou Les dispositions  de La directive  ne
seraient pas respect6es. De pIus, comme pour Ltobl'igation drinformer,
LtappLicaiion des dispositions sur la consuLtation devra 6tre garantie par
des sanctions pr€'vues par Les Etats membres.
Pour ce i  concerne Le secret ou Ia confidentiaLit6,  La propositjon autorise
tilireailfi-tne  pas communiquer certaines informations susvisees, s1 eLLe:;
sont secrdtes, et d demander aux repr6sentants  des travaiIteurs de consid6rer
certaines informations  comme confidentieILes. Toutefois, un tribunaL ou
une autre autorit6 comp6tente doit 6tre charg6e de trancher Les Litiges portant
sur Irappr6ciation du caractdre secret ou confidentieL de certaines
i nformat i ons .
En annexe se tnouve une anaLyse d6taiLt6e des articIes-c[6s de La proposition
amend6e. La r6vision du texte a 6te reaLis6e en tenant compte plus
oarticutidrement des jdees exprim6es par te ParLement  europ6en dans son avis
du 14 d6cembre  1982 sur [a proposition.
LrAnnexe vise i  souIigner Les principaux points de chaque disposition
importante et ri indiquer, te cas 6ch6ant, Les modifications significatives
apport6es au texte initiaL de 1980.ANNEXE ANALYSE DETAILLEE DES DISPOSITIONS  PRINCIPALES  DE LA PROPOSITION
t I ,:
La structure de La directive a 6t6 simpLifiee par une fusion des anciennes
sections II et III  qui traitaieni sepan6ment des entreprises  transnationaLes
et des entreprises "d structune compiexe" op€'rant dans Le m6me Etat membre'
Le nouveL articLe 2 vise [es deux situations et Les articLes suivants
s,appLiquent  69aLement indistinciement  sans quti L soit n6cessaire de repeter
Les mames formuLes. La pr6sentation  du texte a aussi 6t6 am6Lior6e par un
pr6ambuLe pLus d6taiLLe qui tient compte des recents d6veLoppements de Ia
LegisLation communautaire en droit du travaiL et droit des soci6t6s ainsi
que de [a n6cessit6 de preciser pLus cLairement Les objectifs poursuivis par
La pr6sente ProPosition.
pour ce qui concerne [es articLes du texte Lui-m6me, la version revis6e
de lrarticIe 1 tient compte de Lradoption recente de La 7e directive sur Les
comptes consorrd6s (1) pour ta Oeiinition de "Lentneprise mdre" (qui nrest
pLus quaLifiee ".ntr.p.ise dominante") ,  pr6cise le concept dt6tabLissement
juridiquement non jndependant et ..pt"nd' La definition des representants  des
travaiLleurs qui est [a mQme que ce'LLe adopt6e pour La directive sur les droits
des travaiLLeurs en cas de transfert Q) comme La Commission Lra d6ja
indique au ParLement EuroP6en'
LrarticLe 2 vise Les entreprises fiLiaLes de La Communaut6 qui font partie
drun ensembLe de soci6t6s empLoyant au moins 1.000 travaiLLeurs dans La
Communaut6. Cete articLe precise qui sj La direction de Lrentreprise  mdre
est situ6e en dehors de [a commrnaute' crest l.a direction de chaque fiLiate
concern6e dans La Communaut6 qui sera normaLement  tenue pour responsabLe
des obLigations drinformation et consuLtation prescnites par La directive'
Lrarticle 3 pr6cise la proc6dure revis6e pour Ia transmission  r6guLi6re de
Lrinformation en.ppticat'ion de La directive. Il  diffdre du texte de 1980 en
imposant une information annueLLe au Lieu de semestrieL[e, (mais avec mise i
j|[;.i  a" teLLes informations sont communiqu6es aux actionnaires  ou aux
cr6anciers); iL diffene aussi prt rn ajout de L'obLigation de communiquer des
informat.ions specifiques nrint6ressant qurun secteur de production ou une
zone g6o9naphique, par une simpLification  de La Iiste des jnformations  a
transmettre <ta pIrpant drentre eLLes 6tant simiLaires i  ceLLes pr6vues par
La 7e directive sur Les comptes consoIid6s) par une precision que te droit de
sradresser A L'entreprise  mbrer Iorsgue Lrinformation nrest pas transmiSe par
l.a fiLiaIe, est Limii6 A une "approche par ec.it"1 et (par n6ference i
trarticLe 7) par une Limitation be Ltinformation  A transmettre pour tenir
comote de La n6cessite de ne pas porter pnejudice a lrentreprise'
ArticLe 4.  L'articIe revise etabLit tes proc6dures i  suivre Lorsqu'une
;hffiion-"ra  rendue n"."rr.i.e par une decision envisag6e par Lrentreprise
mdre qui est "suscept'ibLe dtavoir des consequences graves sur Les int6rats
des travaiLLeurs  de ses fiLiaLes dans Ia communaut6"'  La comm'iSsion estime
quren pr.incipe La consuLtation doit avoir Lieu avant que ta decision soit
arr6t6e et 6tre organis6e ent."-d", partenaires disposant drun r6eL pouvoi'r
de d6c'ision :  dans ce cadre, IrarticLe
-  mocj.ifie La Liste de circonstances  qui justifient une consuLtation;
-  pr6voit L,excLusion des informations  secr6tes dans tes m6mes termes que
pour Lrarti;i;  i,  et prevoit une proc6dure de consuttation  sp€cifique
dans les cas o0 ie teLLes jnformations nront pas 6t6 transmises;
-  revise La proc6dure i  suivre pendant Le d6Lai accord6 (30 jours au moins
A compter du jour ou.Les iniormations requises sont donn6es), pour quriL
soit cLair qrl f.  decision envisag6e ne peut pas 6tre ex6cut6e pendant
cette p6riode tant que Itavi, d"r'..pr6sentanis  des travaiLLeurs nra
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Cette djsposjtion rempLace Le "By-Pass", ou Le droit, pn6vu dans Le texte
de 1980, poun Les representants des travaiLIeurs  de sradresser  directement
A Lrentreprise m6ne. IL est pr6cis6 que [es mesures que Le Parlement  a
considerees  comme un contre-poids visent A contraindre Ia direction de
Lrentreprise fiLiale d s'acquitter de ses obLigations i  Lr6gard des
travaiLLeurs :  aucune disposition ne permet de protonger Le deLai accord6
d compter du jour ou Lrinformation requise est transmise. Les sanctions
pour v.ioIation des obIigations prescnites par cet articLe interviendront aprds
Irex6cution de La decision et devront 6tne suffisamment  s6v6res pour ganant'ir
une appLication correcte de La directive-
LtarticLe 5 introduit une s6rie de conditions sp6ciaLes  correspondant  A des
ffionstances particu[idres. IL retient [a possibiLit6 de cr6er, par voie
draccords entre la direction et Ies tr*vai Lteurs, une institution
consuLtative repr6sentant tous Les travaiLLeurs de Ltentreprise mdre et de
ses fiLiaLes dans La Communaut6. IL prdvoit un seuit optionneL soupte pour
d6terminen  Lrimpontance des fi L'iaLes (ou etabIissements)  auxqueLs stappLiquera
La directjve (A ta ptace du seuit fixe de 100 travaiLLeurs). IL donne aux
Etats membres ta facutt6 d0organiser Lrinformation et ta consuLtation
directement  avec Les travaiLLeurs  pour tenir cornpte des entreprises qui ont
Lrhabitude drinformer Lrensembte de teur personneL,  sans que cette possibiLite
Limite Le droit des travaiLLeurs dtagir par Itinterm6diaire de Leurs
repr6sentants stiLs Le souhaitent.
La principaLe question dtint6r6t gdn6raL est La nouveLIe disposition sur Le
secret et Ia confidentiaLite pr6vus A ItarticIe 7.  Cet articte autorise ta
direction, au cours des proc6dures dtinformation et consuItat'ion, A ne pas
communiqubr centaines informations si eLLes sont encore secrdtes et A demander
au personneL de consid6rer comme confidentieLLes certaines informations  qui
Leur sont transmises. Le texte introduit une definition de Lrinformation
secrdte bas6e sur [e souci de ne pas causer A Lrentreprise un prejudice grav(
et confirme Ia proposition dtorigine cuncennant une proc6dure (judiciaire  ou
par autorit6 comp6tente) pour trancher Les titiges sur Ia notion de secret.